





























































antibody solution i 
~,i 
Test Stl/k / 
Step 1: 
Tweezers was used to place rice-grain-sized 
samples of fish meat into a vial containing 
methanol. Plastic Test Stick was placed in a vial 
and waited for 20 min. 
Step 2: 
Test Stick was removed and air dried for 15-20 
min. Test Stick was placed in a vial containing 
anti-C~( antibody solution and waited for 10 min, 
Step 3: 
Test Stick was removed, rinsed in tap water 
and compared to color chart below. Purple color 
on the end of Test Stick indicated the presence of 
CTX poison. 
Cigucatera toxin 
SAFE j:*; TOXIC 
Fig. 16. 
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Fig. 17. Delayed haemolysis by the toxin in the 1-butanol layer 
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Fig. 18. Suppression of haemolytic activity of the toxin in 
the 1-butanol layer trom Epl'nephelus sp. (upper) and 





























































































































Table 10. Toxicity of C. japolnl'cus ftom blie Pretecttlre, Japan 
Sa mple Body length (mm) Body we~ht (g) Toxici MU 
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Fig. 20. Delayed haemolysis by ttte toxin in the 1-butanol layer 
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Fig. 22. Delayd haemolysis by the toxin in the 1-btltanol layer 
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Fig. 23. Suppression of haemolytic activity of the toxin in 
the 1-butanol layer ftom ostraciid flsh (upper) and 
PTX standard (lower) by anti-PTX antibody. 
77 
（Fig・24）・他方・水画分Bにつレ・ては，LC脇分析により，血z32。のク。マトグラム1こ
おい下分子量319の微量のTTX（・・7MU／9）が検出された（Fig．25）．
一般にハコフグ科魚類は・溶血性と魚毒性を示すサポニンに類似した．くフトキシン
（画t・xin）を保有していること力葺知られているが（』。ms。n，1968），その溶血作用は猷
のそれとは異なる・また・試料から得られた水画分に微量の質xが含まれていたが，食品
衛生上・この値は無毒とされており，ヒト1こ対して中毒を引き起こす越ではなかった．
以上・本節で’は・ハコフグ科魚類に甑様物質が存在していたことを強く示唆するとと
もに・三重県で発生したハコフグ科魚類中毒の原因物質は，PTX様物質であると推察した．
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